





















Study on cloud extraction and snowfall estimation associated with cyclonic 
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研究成果の概要（英文）：It was confirmed that clouds with a high cloud top height, which are focused
 on during snowfall, have a contribution to snowfall at Antarctica and Syowa Station. Since the 
blizzard has a snow flying effect, it was judged appropriate that the cloud data extracted from the 
satellite cloud image as a parameter of the amount of the net surface snow mass balance.
I performed learning for automatic classification by CNN using cloud images of 5 years as a positive
 example of clouds during snowfall, but the accuracy is still insufficient, and further improvement 
of the accuracy of the learner is required. Based on these results, I did not practice on learning 
























きな影響をもつ水蒸気輸送の 2009 年のイベント解析がなされ(Gorodetskaya et a l. 2014)、擾
乱システムにブロッキングが発生し、水蒸気輸送が極向きに強化される状況となっていたこと


























(4)南極域全体を対象にした降雪量推定モデルのバラメタリゼーションを行う   





Convolution Neural Network (CNN)と呼ばれるディープラーニング手法を適用し、雲構造の特徴の
検出を試みた。降雪イベントの抽出は，南極観測報告による各級ブリザードの発生期間とした。



































いる，雪が観測されていない)タグを付けた。 さらに，Positive と Semi-Positive を分けた学



























Positive 138 6 26 
Semi-Positive 477 30 90 
Negative 611 38 115 
図 1  a) 多雪 b) 少雪だった際の結合された雲
a) b) 
(3)結果 
識別精度は，二値(三値)分類は 71.00%(65.37%)であった｡ Grad-CAM による可視化結果は三値
分類時に雲構造を捉えられている様子を示していた(図 3)。2 値分類の学習がより精度が高かっ
たが，正例のテスト精度は 7 割に到達出来ていなかった。Grad-CAM の可視化結果から，2 値分
類は雲の連続性，3 値分類は雲の全体的な特徴を見ていると考えられた。しかしながら，自動識
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